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Fig．2　SIM　Chromatograms　of　Z，　RZ，　GZ，　iPA　and　iPG　Fractions　Recovered　from　the　Root　Exudate（81
　　　days）GC　conditions：1．5％OV－1，1m，30　ml／min．　of　He，　column　oven　temp．　at　210℃（Z），260℃（RZ），
　　　250℃（iPA）and　270℃（GZ，　iPG）．
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Changes　in　Cytokinin　Concentrations　in　Root　Exudate　during　the　Development　of　Sweet　Potato　Plants
　　Selected　ion　monitoring　of　the　trimethylsilylation　products　of　the　purified　fraction　is　shown　i耳
Fig．2。　The　identity　of　the　peaks　was　con且rmed　by　their　complete　mass　spectra。　Peak　height　ra－
tios　of　the　endogenous　cytokinins　to　the　internal　standards　were　determined，　and　correction　for
the　unlabeled　materials　was　made　from　a　standard　calibration　curve．　The　result　was　that　siX
cytok三nin　species：trans－Z，　cls－Z，　trans・RZ，　trans・GZ，　iPG　and　iPA　were　identi且ed　in　the　root　exu・
dates　whereas　n6　cis－RZ　or　cis－GZ　was　detected　in　any　stage．　Figure　3　present　cytokinin　molar
concentrations　in　the　root　exudates　at　five　different　stages．　Trans－Z　and　trans－RZ　were　most　abun－
dant　in　the　root　exudate　throughout　the　development　of　sweet　patato．　Others　cytokinins　chrac－
teriz｛ng　in　the　root　exudate　were　in　the　range　of　1－7　nM　with　little且uctuation　during　plant　de－
velopment．
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Fig．3　Cytokinin　Concentrations　of　the　Root　Exudate　of　Sweet　Potato　Determined　by　Mass　Spec亡rometry．
　　　Bars　indicate±SD　of　three　replicates．
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DISCUSSION
　　It　has　recently　been　reported　that　Z　and　RZ　are　the　major　cytokinin　species　in　exu－
dates；3・7・8・13・14・15・25・27βo・40・41）this　was　determined　by　radioimmunoassay　and　GC／MS．　Their
stereoisomer，　however，　was　unclear．　The　results　demonstrate　that　trans－isomers　of　both　Z　and
RZ　are　the　principal　forms　of　cytokinin　transported　in　the　root　exudate　of　sweet　potato，　Both
trans－Z　and　trans－RZ　were　abundant　with　a　share　of　92－97％of　total　cytokinin　levels　during　plant
development。　In　contrast，　the　levels　of　cis－RZ，　iPA，　iPG　and　trans－GZ，　which　were　relatively　high
in　the　roots，　tuberous　roots　and　shoots，33・34）were　very　low　and　sometimes　undetectable　in　the
root　exudate　throughout　the　development．　It　is　well　known　that　trans－Z　and　trans－RZ　have　very
h量gh　cytokinin　activity．18）Therefore，　their　contribution　to　the　regulation　of　the　development　of
sweet　potato　is　considered　to　be　great．
　　Trans－Z　concentrations　were　higher　than　those　of　trans－RZ　in　early　stages，　but　thereafter
trans・RZ　increased　markedly　with　decreasing　trans－Z　from　mid　to　last　stages．　On　the　whole，　the
total　concentration　of　both　trans－Z　and　trans－RZ　gradually　increased　from　108　nM　to　194　nM
throughout　the　plant　development．　The　present　results　suggest　that　trans－Z　and　trans－RZ　are　sup－
plied　mutually　to　retain　high£r　levels　in　the　root　exudate．　Their　relatiヤe　proportion　varied　at
about　80　days　after　planting，　and　the　signi且cance　of　this　variation　is　unclear．　It　has　been　reported
that　total　Z　and　RZ　levels　were　high　during　vegetative　growth，　and　decreased　as　fiower　buds
developed，5・14・41）and　also　that　they　were　involved　in　enhancing　shoot　growth．4）It　seems，　there・
fore，　that　trans－Z　and　trans・RZ　transported　in　the　root　exudate　were　result　in　active　growth　of　the
stem　and　leaf　with　the　formation　of　adventitioirs　buds　of　sweet　potato．　Furthermore，　cytokinins
appear　to　be　involved　a　sink・source　relationships　in　crops．24）The　greater　supply　of　both　trans－Z
and　trans－RZ　transported　from　roots　to　stem　and　leaf　in　the　root　exudates　may　be　responsible　for
the　tuberization　of　tuberous　roots．
　　Sweet－potato　shoots　had　a　large　amount　of　cis－RZ　as　reported　previously，32）whereas　this　sub－
stance　was　undetectable　in　the　root　exudate．　Furtheremore，　cis－RZ　was　a　major　cytokinin　species
in　rice　plant，35）etiolated　squash　seedling，17）unfertilized　cones　of　hoP，39）tops　of　tobacco，23・32）and
tuber　of　potato．12・22）These　studies　show　a　widespread　occurrence　of　cis－RZ　in　plants，　particurlar－
1y　in　the　shoots　and　the　organs　that　originate　from　the　stem；but　the　signi且cance　of　the　presellce
of　cis－RZ　is　still　controversia1．36）Carmi　and　Van　Staden4）pointed　out　thatとytokinin　levels　in
leaves　were　not　totally　suppressed　by　the　removal　of　a　large　proportion　of　the　roots．　Koda　and
Okazawa16）also　repoted　that　the　shoot　apex　produced　cytokinin　in　vitro．　It　seems，　therefore，　that
cis－RZ　may　be　synthesized　in　the　stem　and　leaf　themselves　to　play　some　physiological　function．
Thus　the　significance　of　cis－RZ　biosynthesis　in　there　should　be　studied　in　futhre．
Acknowledgment：Iam　grateful　to　Professor　N．　Watanabe　of　the　Universlty　farm，　Tokyo
Univerisity　of　Agriculture　and　Technology，　for　supplying　the　samples．
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サツマイモ成長期の根出液における
　　　サイトカイニン濃度の変動
杉山　民二
要 約
　重水素標識体を内部標準とする質量分析法により，サツマイモの旺盛な成長期（5時点）に集
めた根出液中のサイトカイニンを同定，定量した。trans一ゼアチンおよびtrans一リボシルゼアチ
ンが主要サイトカイニンで，全成長期をとおして92％～97％を占めていた。一方cis一ゼアチン，
trans一グルコシルゼアチソ，　N6一イソペンテニルアデノシンおよび9一グルコシルーN6一イソペソテ
ニルアデニソは低レベルであった。cis一リボシルゼアチソおよびcis一グルコシルゼアチンは全く
検出されなかった。trans一ゼアチンとtrans一リボシルゼアチンの総濃度はサツマイモの成長につ
れて108nMから194　nMに徐々に増加した。根出液中の両化合物の高濃度化が不定芽の旺盛な
成長および塊根の肥大化に関与していることが考えられる。
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